



Estirnation of Roughness of Fructure Surface at Impact Fructure 
Tetsuro NAK.ATAO. Shigeru WAK.ABAYASHI and Kikuo SAWADA 
(Received Apr. 14， 1971) 
Roughness of the fructure surface varies remarkablly according to material 
and force. Writers suggest that the roughness under simi1ar process of fructure 
may much depend on the grain structure of the materia1. They define the 
one dimensional roughne部 inthe fructure surface by two parameters b and c 
with respect to the average surface curve and two parameters αand H for the 
roughn偲 s. Practically these parameters are estimated on the impact fructure 
surfaces of four kinds of steel. and then it was found that the numericals of 
these parameters may be well fit to the difference of the grain size in the 
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Impact by knユfeedge 
(a) Original piece 
Poli shed plane 
Observユngpl.ece 
Fig. 1 Test piece 
163 
切り口を砥石(オイルストーン〉で研磨し，新しく同
図(b)のよ うに座標をとる。 ここで xy面を写真にと
れその凹凸状態を測定するので，その部分の凹凸を
乱さないよ うに注意して研磨を行なっt:.o
4 • 2 破断面の概要とその定量的表示。
4個の試料について得られた破壊面の写真をFig.2
に示す。 なお， 図中に参考として x軸，y軌を記入









































































き，これを基準破断直線と呼ぶ Aがx軸となす角 θ 5 
を求める O
①座標軸 X. ylをeだけ回転して新ぃ、座標軸乙 η
に移すO したがって， ~軸は直線A上にある O
④ E軸上で試料の長さを Lとし，
さ=(n-1 )L/5. n=(l， 2，…， 6) 








5 10 15 20 
J一→
Fig. 3 Ordered eJ中ressionof L-roughness 
曲度を与えるものである。










てこれを η(j=l，2，…， 2N十 1)とする。
④ Sj= Yj-rgN+2-iによって Sj(j=1 '""N)を求め
るD
① Sjをjの関数として次式で近似する。
Sj= soexp(ー jfH) ・H ・-性)
これより 2つの定数 SoとH とが得られる。この操作
は片対数グラフ用紙上に j-Sjの関係をプロットし直
観的に近似直線を引し、て行なった。





































2ト 2 d 
、 ¥I I 1 l: 
V 0.5 
0.3L I1I 0.3 
円
ESa(ma} p1e R 
F 崎 O.部 0.1 0.2 0.5 0.02 
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